دار الفكر للطباعة والنشر والثوزعع
لبنان - بيوت - هارة حر بربك شارع عبد النور


المـد شا رب العالمن ؛ وصلوأه على أثرف المرسلين : بمحد خاتم النبين ؛ وآله
. وصباl أتمعين

 - وبالشّ نستعين ، ومنه نستهد الحول والةوة - :

(1)

(r) وسيأتى قريان نورها .
























.





 الفطر للمر بض : لهذر المرض ؛ والمسافر : طلبا لـفظ معته وقوته ؛ لثالا يذهبها الصوم











 التنيةُ بالأدنى على الأعلى .
 ؛ الَحْ


نقد أرشد سبجانه عباده إلى أصول الطب الثلالةِ ، وبالم . تواعده .







(1) كذا نى الأمل . ونى الزاد : > سبغ ،
 الرض الغنى . اهـهـ

ومن لم يمّز بين هذا وهذا : فليك على حياة قلبه : فإنه من الأموات ؛ وعلى وره : فإنه منغس فـ . يحار الظلمات .


بأضدادما وما زيزيلها .








 تفرقَ الاتصال .
أو الأمراضِ العامة : التى تم الاتثـابهة والآلية .



 أو بغر انصباب مادة .

.(1) كذا بالزاد ( م ه70 ) . وفى الأطل : > بالثلا ، . ومو تمعبن.













 وقوته ، ونضاه ومnونته .




 وأ كثُرُ طب الهند بالمفردات .



وقد اتقن الأطباه على أنه هتى أهكن التداوى بالغذاء : لا بعـدل إلى الدواء ؛ وهتى




أوكيفتُه - : تشّث بالصحة وعبث بها



























 تجر بتُه ، ولاقياسُه .


















 وفى الصحيحين :







(1) ${ }^{(1)}$

ونى المسند والسنن ، عن أبى خُزَامةَ ، قال : (1 قلت يارسول الهِ ؛ أرأِتْرُرَّ

 (r)




 أمالالمذا الباب . اهـ (1) وأخرجه أ أضاً : النـأنى ، وابن ماجه ، والـام ، وابن جان ف مصجيهها ، والطبرانى ، ورجاله


(1) © هدر الهِ

نقد تضـنت هذا الأهاديث إثبات الأسباب والمبَّبَات ، وإبطان قولِ مَن أنكرها .














.






الدواه ، إلأَ وضع له دواء . فلا يَدخلُ فن هذا (1) الأذواء التى لا تَقبلُ الدواء .













بجزَه توكالْ ، ولا توكله يعزأ .


لا يُْْنَعُ ولا يُرُ .

وهذا السؤالُ هو الذى أورده الأعراب على رسول الشَ صلى الثه عليه وسلم . وألما


 منه فيه





والمدفوعُ ، والدَّنُ







الهd عليمه بالرسل.

وكذا بهذا السبب ؛ فإن أثيتَ باللبب حصل لمسبب ، وإلا فالا .



 حتون الشَ عليك !! .




- ( $(T)$ ( $(\uparrow)$ (







 والتقتشثُ عليه،












( ( $)$










الجوارح عن الطاعات ، وتركركا في الثهوات التى يستلزمها الشبع .





 طهانَ وشرابَ ونغسَه ، على الأجزاء الثلالثة .










ونازعهم فى ذلك آخرون من المقالاء - من الأطباء وغيرم ـ وقالوا : ليس فـ البدن جزء نارى بالفهل . واستدوا بوجوه :


الأجزاء المائية والأرضية ؛ أر يقال : إنه تولد فيها وتـكوّن . ألما




ونهاية المغا - أولن بلانطفاه .






وإن فتّ : ما لا تـكون هناك أجزاء نار بة تقلب هذه الأجسامَ وتجهلا نارأ ؛ بسبب غ غالطتها إباها ؟



 زرازنَ وغبره . اهـ نـ

النار . وكل هـذه النارية هدثت عنـد الاختلاط . وذلك يبطل ما قرردنوه في التسم الأول أيضأ .




 اللى باطنها كين يولد النار ؟ ! .


 .







 واحد : أنه خلته من نار ؛ بل جمل ذلك خاصيةَ إبليس -


وثبت فن صسيح مسلم 6 عن النبى

 شيثا من الثار. .




فلا يلزم من الحرارة النارُ .






 فيها جوهرأ نارياً .




 , زالإيبام . اهـ ن. . .



 عند ألامْزاج




 الإمكان البتة . وقد اءتف جماءة شن نضلاء الأطباء بذلك .


 المسخِّن نار هـ هـ



 بالأدوية الطبيعية . ( والثانى ) : بالأدو ية الإل'هية . ( والثالث ) : بالمركب من الأثر ين •


 (
 وصغبا واستعهلا ؛ ثُ نذ كر الأدو ية الإلمَّيَّ ، ثم المركبة .










نصل فى هديه فـ علاج الحى








 على النثبيه ـ اهـ .





و إذاءُرف هــذا : غُطابُ فَ هذا الحديث خاصٌّ بأهل الحجاز وما والاهم ؛ إذ كان


 فتشتعل فيه اششتعالا : يضر بالأفهال الطبيمية .





 وتحت هذه الأنواع أصاف" كثيرة .

 نصل إليها الأدوية المتتحة .
 وتنغ من الفـالج والالوة والاتشنج الامتلانى ، وكثيراً من الأمراض الحادثة عن الفـنول

الغليظة









أو انتظار نضتج
ويجوز : أن يراد به بميع 'أنواع الميات .

وقد اعترف فاضل الأطباء جالينوس : بأن الماء البارد ينغ فيها ؛ قال فال فـ المعالة العاثرة










 فليؤذَنْ فيه ه .






بأسباب توجبها







عندم . قال المالسئ :















 وأما المرادُ به : فاستماكُهُ .




 (r) ${ }^{\text {( }}$ )










(1) خَبَث آَكَدِدِ
















(1) وأخر ج هس علم عن جابر ، نغرو ـ اهـ فـ . .


 - ذتـكفر' '
 ن
























- الــان
































حغظ الصحة

(1)
(r) كذا بالزاد . ون الأمل : \# والـكا "، .
(r)

 الراوى .
 لألع بين الطبالبشرى" والإلنى ، و بين طب الأبدان وطب الأرواح ، و بين الدواء الأرضى والدواء السلىانى .












والر بض - من أ كبر تواهد الطب.


 وليس طِبُّ - مَّ





- rı -




















共 ( $)$ $=$ (5)















=


 الـآت ، -2a1. $5 \dot{5} 5$
 .



الغليل : (ا الو باء : الطاعون ه) . وقيل : هو كل مرض يم .









( والثاث ) : السبب الفاعل لذذا الداء .












وفساد المواه . كا يبكل لما تصرفا : عند غلبة بعض المواد الرديئة ، التى تحدث اللنوس هيئة










فلايشّر بها ، ولا بريدها : ايقضى الهُ فيه أمرآ كان مععولاً .



 والرُقَّ والدعوات فوق قُوَى الأدوية : حتى إنها تبطل قُوَى السموم الـانالة .










رهِلاَ ، قليل الحركة ، كثير المواد . فبذالايكاد يفلت من المطب .








 وقت ستوط الثريا للمفيب عنـد طلاع الفجر ؛ ( والثانى ) : وقت طلوعها من المشرق قبل


 وغرو بها أْغورْ (0) من طلوعها هـ ه . وفىالحديثقولٌ ثالث - ولهل أولى الأقوال به - : أنالمراد بالنجم : الثز يا . وبالعاهة :




 وف الزاد : دأعرده ؛ ومو تصعبغغريب.

الآفة التى تلحق الزُرع والمثار ، في فصل الشتاء وصذرِ فصل الر بيع . فضصل الأمنْ عليها :


أن يبدوَ صلاحُها .
.



 ومى : حية عن الأهكنة والأهوية المؤذية .









من عازج القلب والبدن ، وصاخرجها .

(

أراد هذا المعنى النى ذ كرتوهو ؛ وأنه لا يمنع الخروج لمارض ، ولايحبس مسافراً عن سفره .







(أحدها ) : :تجب الأسباب المؤذية ، والبعد منها . الألـا
( (الثانى ) : الأخذ بالعافية التى هى مادة المعاش والمعاد .



 مداناة الوباء، ومداناة المرضى .

. على مَن تطيرّ بها

 تأذيب وتعلم ، والثانى تنو يض وتسايل النا

















 وعل فَ هربْ فَ راء الاستساء وعلاج











(1) المديث

والجوى : داء من أدواء الجوف . والاستسقاء : مرض مادى ، سببه : مادة غ غريبة




 أ كثُرُ رعِهِا الشيح والقيصوم والبابوجُ والأقحوان والإذْخِر ، وغير ذلك : من الأدوية النافة لاختتسقاء . وهذا المرض لا يكون إلا مع آة في الـكبد خاصة (ث) ، أو مع مشاركة . وأ كثّرها




 صلابة الطهام " : إذا كان حدشًا ؛ والنغ من الاستسقاء خاصة : إذا استُعُمل لِرارته التى






 أن بطلق بدواء مسهل . قال صاحب القاقون : ( وولا يالتفت إلى مايقال : من أنطبيعة اللمن















 اختاره شيخنا (8) ، وأفتى به .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$















，




 （r）




أو صفراويةً ،أو بلغميةً ، أو سوداويةً . فإن كانت دوويةً : فشفاوّها إخراجُ الدم م و وإن








الـى ه . اتهى كامه















غالمناه بالتس


 سريّ الإفهاء






 :




- كا (Y)

(r)

 .
 (V)

(1) احتجَ ، وأَعْى الحجامَ أَجْرَ0


























 قال صاحب القانون : " و يأمر باستعال المحامة لا فـ ألوا أول الثهر : لأن الأخالاط


 الدواء : الدحامة والفصاد ه . اتهى ،




. (1)






 فr..
. الأخبر: 1 . 1 .







ووجع الجبين

 حدوث ذلك عن كثرّة الدم ، أو فــاده ، أو عنهها جميعاً .

 , أُنتين على الأخدعين

(1) زبادة عن الزاد ( س ا A) .




 وهو فـ سفز ! ! . اهـ ن .


 ون بعغا : > من نـاء كان به ه . اهـ ـ .

(1) "لما

(r) "ك

 الantar









 .


$$
\begin{aligned}
& \text { (1) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { (r) } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$






经的的
ؤعل قى هربـ فَ أُوفات الحجام：






وفى سنن أبى داود－هن حديث ألى هر يوة مرفوعاً－：（ا من احتحم لـسبع عشرة ،
 هن كا
وهذه الأماديث موافقة با أجمع عليه الأطباء ：أن الحجامة－فيالنصف الثانى ،
 نهعت أىيَّوقت كن ：هن أول الشهر وآخره ．
（I）كذا（Y）



（0）






إذا كان الغذاء رديئًا غليًاً .
 واختيار هذه الأوقات الحجامة:ففا إذا كانت على المبيل الاحتياط والتحرز (1) من الأنى،




وقت احتاج من الثهر •







(ا سُّل أَمد عن النُّورَّ والحجامة يوم السبت ويوم الأر بهاء ؟ فـَكرها وقال : بلغنى عن







 , ولا تحتحبوا يوم الأر بعاء ه . .












 وكن بقولما حجه . اهـ ت .










 فـكي بإِباتها كلبا ؟ !.







 له : يتصرف فيه كا أراد . والها أعلم

















(r) - ( 1 ( $10 / \mathrm{r}$ ) (



( )


















 خوفاَ هن حدوث الداء . والثه ألما (1) وأخرجه أضضا : أبو داود ، وأتهد . وسنده قوى . اهـن .





 البنَ
















$$
\begin{aligned}
& \text { - هبر (r) }
\end{aligned}
$$


مسكنُ الدماغُ
وهذا التأويل نشأ مُ من جهلهم بهذه الأرواح ، وأحكامِبِا و وتأثياتها .






 فكيف إذا علم الأمران جميماً : يكونُ القلب خرابا من التوحيد والتوكلِ والتعوى
والثوجه ؛ ولا سلاح־َ


تؤ إلا بالش .



 . نحن وغيرُنا ـ منه ذلك حماراً .

 ( أخرجه أبو داود : عن أم أبان . اهـ ن .

وكان كثيراً ما يُقرأ أَ أذن المصروع :










. وبغراة المعوِّذتّ



 فيؤز' فيـ، هنا







 .2al. 1.1













洤


 （1）





فـ فهـ الزَّبَّدَ غابًا .
وهذه الالةُ "ُعدُّ من جملة الأمزاض الحادثة (1) : باعتبار وت وت وجوده المؤلم خاصة .




 المرض ؛ ودطا لما : أن لا تنكشتْ ؛ وخيَّرها بين الصبر والجنتّ، و بين الدطاء ها بالشفاء : من غير فان ؛ ناختارت الصبرَ والمنَّ .


 نـن وغير'نا .





(1) كذا بأأمل . ون الزاد : ـ المادة ه ، ولما تحرين .
(r) زيادة حسنة : عن الزاد ( م ه ه ) .








 رهو عتنع"













إلى هذن الأمرين .




 وهذا ما تقدم : أن أدويةَ غالب الأم والبوادى بالألموية المفردة ؛ وعليه أطباء المند ـ وألا


يداوىَ بالِذاه ؛ فإِن جُز : فبالفرد ؛ فإن عجز : فبا كان أقلَّ تركيبا . وقد تقدم :أن غالب عادات العربوأهل البوادى الأمراض'البسيطةُ؛ فالأدو ية البسيطة



واحتياجه إلى ما كُمَشِّهُ ويلينه


 (r)





لـكان السَّا (r) ه(





 المسوول يكثر المثى والاختالاف للحاجة .
 وهو : قشر عرق شجرة . وهو حار يابس نى الدرجة الرابهـة . وأجودْه لالمأل إلى الجرة ،




 (Y)
















 والههارى والمهار يـ ـ و وإبا إتباع مستقل .

 الصفراً والسوداءَ ، ويقوِّى [ جرَ



 كان أصحَ




 (Av) (1) (1)
(r)




 بعض الأطباء : وهذا أجلدر بالمفى وأْرب إلى الصواب . أى : يخلط السناء مدقوقا بالمسل

إصلاح السنا (1) و إعانِهِ على الإمهال . والشه ألم .


وبسهل خروجَ الطارج •

وما يولدٌ الَةَّلَ










(r) ( ) (



 كا دل عليه حديث أنس هذا هـا الصخيح


































البــلاد المارة .

 (
(r)




 والتراب ونوها .
فإن قَل : فإِذا كان لباسُ الحر ير أهدل اللباسروأونَّهَ للبدن ؛ فلماذا حرَّمته الشثر بهةُ


 جواب هذا السؤال . ومُنْبِّو التعاليلِ والِ
 عوض " عنـه بهيره .










من صغات أهل التأنيث







زات


 قال صاحب القانون : (ا قد يعرض فی الجبـبِ والصفاقات والصَضً ، التى فى الصدر








- من غير ورم ولا












 وذاتُ الجنب : من الأمراض الخطرة . ونى المديث الصحيح عن أم سلمَّ ، أْنـا





 (0 - الطب البوى)




 - ها










والضربة . وفيها عدة أهاديث لامهارض لما البتةَ ، فيتهين القول بها .







 إذا احى مافيه وطلب النانوذ . .
 وجال ن الرأس - سمى : الـدّدَرَ .






> (1) كذا بالزاد . ون الآمل : > بييضة ه ؛ ولماه ترين




 .




 و - وهنادأ أسباب أخرى عديد: .










 ( والسادس عشر ) : مايكدث من كثرة الحركة ، والر ياضة المانرطة (1) . ( والسابع عشر ):



 لاشتهال حرارتها فيه ، فيتألم ـ والشألما ألم




بالمصائب، ، ومنعت الضر بان : سكن الوج
大 الهُ


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) وأخرجه أضضا : النـائى ، وابن ماجه ، وأهد ـ ا هـ ت . }
\end{aligned}
$$




 كـتن سماع الأصو'ت والحركات .







 . التضبْ بالِّنَّاء



 اكتستْتا من جوهر فيها أرضي بارد





ومن منافهش : أنه حكللٌ نانع من حرق النار، وفيه قوة موافقة للعصب : إذا ضُمدبه .









 ورجهت أظانيره إلى حسنها .


 الهارضة في الساقين والرجلين ، وسائر البدن .





(r)

,




















 (T)






الوانتَة ، والأخبار السارة . فإن الطبيب غادمُ الطبيعة وممينها ، لا ميفبا .




 الأْراض التى يكون مهبا اختالاطُ الهقل .



فـ مث










 والطبيعة إذا ظفرت با خُبُ : آرثها على ما هو دونه .






والغغلوب : إما قتيل ، وإلا جر عح، وإما أسير .






 ولا يَناله عله .

 مال ، أو علم . وقد شاهد الناس من هذا بجائبَ فى أنفسهم، ونى وغيره (r) وقد ثبت في الصحيح - عن البى









نصل فى هربر صلى الآ علب وسلم فى عـوج العزرة
ون العلاج بالــورط



 أو وَجع"





 أنس . اهـ

 هجان ـ : تأ كد أن مداواة مذا الرض بالتسط المندى ، ألر مصيع ثابت . 11 هـ ن .
 واللحلى، وتَّرض اللصبيان غالبا .

 يـكون نُعُ نى هذا الداء بالماصية . وند ينغ فن الأدواء الحارة ، والأدوية الحارة بالذات




 وأسهل علينم والـُّوطُ: مابُصب فى الأنت ؛ ومد يكون بأدوية مغردة ومر كبة : تُدت وتنُنل

 و وبستر ج مانيه من الداء بالمطاس



فصل فَ مرم صلى الآّ علب وسلم نى علاج المُؤود





(r) "ليدّ5 (1) "



 رسول الشَ









 (1)










في الشتاء ، ملالا تنضجُ في الصيت الصا










 من أْاضن هى أدوية لاَخر بنَ في أمراض سواها ؛ وأدوية لأهل بلاد - غيرم ولا تا تنغ




. بالزاد ( م 0 ) : : بادها ه (r)


سنين : خيرَ بين أبويه فى رواية؛ ؛ رنى رواية أخرى : أبوه أحقُ به من أهه ؛ ونى ثالثة :




 هذه الأمة بغير حساب سبعون ألفا .








 الهدد : هل هو لهذا المعنى ؟أو لغير ؟ ؟.
ونغ هـذا الهدد من هذا التّز، من هــذا البلد ، من هــذه البقعة بعينها ؛ من السم







الأحجار والجوامر واليواقيت ـ والشألعالم















 بالزاد : > والأثفية ه (r)










- ${ }^{(r)}$ (أَ كل الرطب بالقًِّّاء





 الـگَبِ








والرُّطب ، فسِمْتُ ه .

وبالجملة : فدفُ ضُرِر البارد بالمار ، والحارٍ بالبارد ، والرَّطب باليابس ، واليابس


 وبصـالُ الدنيا والآخرة .

فصل فی هـبر صلى الآَ علبِ وسلم نى المُبْ



 ,أخذت الموى فى دفهه .




 ( 1 - الطب البوى)







 من الدنيا هـ ه
وأنا المديث الدائر طلى ألسنة كثيْ من الناس : (ا الحيةُ رأس الدواء ، والمدة بيت






 انتكاسَها ـ وهو أمعب من ابتداء مرضه .


(r) وأخرجه أيضا الزمنى والا ك اه ق .









 وإذا هصل : فتّع تزا يده وانتشاره .


 فيُصلحان مايُختى من ضرره . وتد يكون أنغع من تناوُل ماتـكرهُ الطبيهة وتدفهـ :

من الدواء .

انهالا تَضرُه. .




(r) رواه أبو نيم فن الطب يإسناد حـن ـ ا هـ ن .







 وهحة القوة ．والشألعما
哏放斿

و＂رّ







 والقياس يوجب ضذه ．



واعلم أنه كا يرتن من الأرض إلى الجو بُخاران : أحدها هار يابس ، والآخرُ هار





















وينبث





 الانغ والبدن : من الفیب والم والمزن ، والحركاتِ المنيغة ، والأهمال الثاتة . ونى أثر











 ك ك (r)



 وخلاف الصواب، ما يُع' . والشَ ألم .

فصل فی لصرب ملى الآ علب وسلم فى علاج الخدراد السكلى
الذى يُهمُ معه البدنُ .
















$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) بالزاد : > بقراط ، . }
\end{aligned}
$$

 وإرشاده إلى دفع مَضرات السموم بأضدادها



 . ${ }^{\text {(r) }}$ (rí














$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$

الرطو بات والفضالات واحتقان الدم ، أولى . وهذا في فابة القوة؛ ؛ فالمصر إليه أولى:











خارج عن الموى البشرية .



\#\#




 (اللمدة والـكبَد والاستستاء ، وتُوِّى التلب لطيبها .

نف حجِةٍ الوداع ، للحِلٍ والإِحرام ه .

 فإن فيها إنضاجا و إخراجا ولذلك (1) فال صاحب القانور : ـ ـ إنه لا أفضل لـرت النار من الذّريرة بدُمن

الورد والخز ه ه .
\#\# \#
فصل فن المبِ ملى الآ علب وسلم فى علاج الأورام والخراجات الیَ تبرأ بالَبُطٍ والبَّلْ

 . بُطَتْ ، والنى


 أجناس الأمراض كنا ـ و والموادُ التى يكون عها من الأخلاط الأر بعة والآئية والريع ـ و وإذا



$$
\begin{aligned}
& \text {. (1) هذا هر الظاهر . وف الزاد . . . }
\end{aligned}
$$

الورم وحلاًه ؛ ومى أصلح الـالات التى يؤول هال الورم إلمها ـ و وإن كانت دون ذلك :


 لإخراج تلك المادة الرديتة المنسدة للمغنو . ونىالبطُ نأدتان : ( إحد|م| ) : إخراج المادة الرديثة المسدة . (والثانية) : منع اجماع













 (


(1) جواز بزله . والشألعألم
\# ${ }^{2}$ 名
 بتطيب نغونميم ، وتقوية قلوبهم

 - نس الم يض

فه هذا المديث نوع شر ين جدًّا منأثرفـأنواعالهالج ؛ وهو : الإرشاد إلى مايطيِّ

 وتفر ئ (i)














المالج والثدير •
(\%)
 من الأدوبة والأغذهِة ، دون مالمَ تَتْتَهِ




 الرُّاميَة ، لا تُجدي عليهم . والتجر.بة شاهـاهدة بذلك .







وحدِتها وغليانها .














 تناوُلت [ الأثياءالاباردة ـ والثاث: عود تناول

 على عادته : فى استعهال الأغذية والأدو ية ، وغير ذلك .
 بألعف ما اعتادَه من الأعذية
















- ${ }^{\text {(1) }}$




 وهى أنغ منه لخروج خاصيَّة الشهير بالطحن . وقد تقدم : أن للماداتِ تاثْيرا أفى الانتقاع بالأدوية والأغذية . وكانت عادةُ التوم


 - المطحون علهيا




 （ا الإْمَام＂ه وهو ：الراحة ．


 ماعرض لa ：من الثم والحزن ．






 هو غالبَ تو هr هم ، 6弦动年
 الذي أصابه يخيَبَ من اليوود


 ؤَ



. فات بعفُrهم
















 ( )








 النى يتوتَّعونه وينتظرونه . والشأ أع م





 ما بِكون من السحر ر

 . (v- ) :





 عنـه






 اللادة الرديئة من ذلك الهضو ـ : نغَع جدا .







فـ معرفته وفضـهـه .
(1) كذا بالزاد \& -1 ـ ون الأمل : ط طرده ه . وهر تصتبن .

 الطبيعة والمادة المدوية : كيحث غلبت تلك المادة على البطن المقدم منه ، فغيرت مِرزاجه عن

طبيته الأصلية .
والسِّحر (1) مركَّب من تأثيرات الأرواح الخبيثة ، وانغعال القوى الطبيعية عنها . وهو












 (أضل
 (1) بالزاد






. بعن مايصيبه














 (1) وأخرجه أيضا أتمد والحا ؟ وابن البارود والدارتطنى واليهنَ والطهاوى . اهث .




وأما إخراج الدم ، فتد تقدم نى أهاديث المحجامة . الما







 فتطلب الصعود .


 ( الغامس ) : أن يكون منز انيادة المأ كول أو المشروب على القدر النى يكتمهل المعدة ، فتعجزُ عن إمسا ك، ، فتطلب دنهس وفذنه .


(r) بالأمل
 الرضية التي ذكرت ن هذا البابْ . اهـد.
( السادص ) :أنيكون من عدم موانتة للأ كول والمشروبها ، وكزاهتها له ؛ نتطلب
دفهس وقذفة.






من النفس والبدن ينغهل عن صاهبه ، ويؤر كيفيته في كيفيته .


فإِن الطبيهة نَّقَّة) .



 فيه خراجة .

 الوجبة لمذا الهارص .


, إزالة الأخلاط ودفهجا يكون (1) بالمذب والاستقراغ . والمذب يكون من أبهـد
 أو الح


أَرب الطارن إليا .


 -











(1) بالزاد : د تكون ، . ومر صجيع أفضاً .
. بالزاد 1 ( 1 ( 1 (



 أن يـكون الاستفراغ فى الصين بمن فوق ، أ كثرَّ من الاستفر اغ بالدواه ؛ ونى الشتاء من أسغل ه .













اتقتت على هذا الشر يهةُ والفطرةُ والمقلُ '
وقولُ كَّ
㞔

(1) الزاد : P الطبين ، وهر تحريت .
ون الأمل : > النى أنزل الدواء ه.



وقد تقدم هذا الحديث' وغيرُه.













 عَ
وقال الآخر :






وهذا من تُما مكمة الرب عز وجل ، وتمام د بو بيته ، فإِن كا ابتلى عباده بالأدواء ،






 وهو جاملٌ بالطًّب

 (1) ${ }^{\text {(1) }}$
 فأما اللغوى ، فالُطًّ
 قال الشاءر :




وإن كان فی غـير عاج المر يض . وقال غيره : رجل طيبٌ ؛ أى : حاذق". شمى طيبيا : لمذة ورِنُنْتهـ . قال عالتَمة :
 فَلَيْسَ لَهُ فِيْ وْدِهِ
 وقال عْترةُ :

 الفارس النى قد لبس لآّهُ حَ حربه.

 وقال أحد بن الحسين :
وَمَا ألتِيٌ (r)
( وهنها ) : السِّحر . يقال : رجل مطبوب ؛ أى : مستحور .


قال : من طبَّ ؟ قال : فلان !إهودي \& ه .



ويقال الهُّبُّ ، لنفس الدواه ـ قال ابن أبى الأسلتِ




: وأما क,







المم موضع . قاله ابن السِّگٍيت . وأنشد :










 الeتهاء - على عاقِلَته

 (









الثافقى رهـه الها ضرْبَ الدابابة .










 طبيب ؛ وليس كذلك.

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كذا بالزّاد . ون الأهل " وهكذا ه وهو يُرين . }
\end{aligned}
$$

وإن ظن المر يض أنه طبيب ، وأذن له في طبه لأجل معرفته ـ : ضمن الطيبر







 فيه وجهان ، أثنرها : سقوطُا ل الما



الإمام والحا م .










فإن قلت : هو متهلّ عند عدم الإذن ، غبر متعلّ عند الإذن .


- موضع نظر




 كلهم، كما تقدم . وتخصيص الناس لَ بيعض أنواع الأطباء ، عُرْنٌ مادث كان كتخصيص للظ الدابة بما يخطُها به كل توم

(أحدها) : النظر فن نوع المرض : من أى الأمراض هو ؟ ه .

حدوثة ، ها هى § \&






وتت المرض . ( اللادى عشر ) : النظر فى الدواء المضادٍ لثللك الهلة .

(1) كذا بالزاد • 11 . ون الأمل : د بينها \& والظاهر أنه تحرين .

- IIr
( الثالث عشر ) : أن لا يكون كلُ تصده إزالةَ ;الكَ الملة فقط ، بل إزالها على وجه











إيعافُا وتطع زيادتها - : تصد بالعلاج ذلك ، وأعان القوة ، وأضعن المادة .
 فإذا تم نصجُه : بادر إلى استفراغه . ( السابع عشر ) : أن يكون له خبرة باعتالال التاوب والأرواح وأدو يتها ؛ وذلك أصل






 ( 1 - الطب النبىى )





 .












 الطبيهة على حنظ الaوة مأأْكنه .
 اهـ ق ـ بل هو المثهن ا

فإذا انتهى المرض ووتف وسكن ، أخذ في استفُ اغه واستصّصال أسبابه . فإذا أخذ فـ



فى ابتدائه وطال استفراغه ، وسعة قوتغ . فهجكا الداء والدواء سواء .







يكون بر: الآخر موقوفاً طلى برُثه ، كاورم والقرحة . فا نه، يبدأ باورم .
(الثانى ) : أن يكون أحـدها سببا للآخر ، كالسدة والمى اللفنة . فإنه يبـا
بإِالة السبب
(الثالث) : أن بكون أحدها أه من الآخر ، كالماد ولالزمن . فيبدأ بالماد . ومع هذا
نالا بغفل عن الآخز
وإذا اجتع المرض والمرض: بدا بالمرض ، إلا أن يكون المرض أورى كاقولنج ،

 وإن أراد نقلبا إلى ما هو أفضضل مهنا ، نقلها بالصده .

(1) بالزاد

فصل فى هب: ملى التـ علبـ وسلم نى التحرز من الأدواء المعرب: بعبعها ، وإرشاده الأصحاء إلى بجانبة أهلها





. إلى الَمجْذورين ${ }^{\text {(r) }}$.

*(8) ${ }^{\text {(8) }}$

 وهيئها وشكلها ؛ ور بما فسد فى آخرْ أوصاها (1)










 - (1)















 (1) بالزاد : سجية . ولهله تصحيا (Y)

 الأطراف أولا ،



 (0)









 هما . ومن هُنا وتع من الاختلان والفساد ما وق ـ ـ و بالشا التونيق .






 وموضع . فإذا وُغ موضمَه زال الاختـالاف . والعدوى جنسان : (أحدها) : عدوى
 مه


 (0) كذا بالزاد . وفا الأمل : من . وهو تصـين .














 رسولالهُ



 مأخرذ ين عبارة الختالان المديت .
(r) بالانختاب والزاد (r)










 . بالسنة الصحيحة











بالز (r) زبادة : والقوة .

掘 (1)

(0) كذا بالزاد . وف الأمل : أهل . ولهله ترين .




شاء أبقى عليها قواها فا فأثّرت .

ثإن علم المتأخر هما حما كم بأنه الناسخ ، و إلا توقفنا فيها .







 عن رسول الهُ
وقد أشبعنا الــكلام فى هــذه المسآلة ، فـ كتاب المفتاح (1) ، بأطولَ من هذا . وبالهُ التونيق .
\#\#




$$
\begin{aligned}
& \text { (r) وأخرجه أضضا الطبران ـ وربالا ثقات اه هـ . }
\end{aligned}
$$





وفى السنن : (ا أْنَ بالدواء ه) . رواه أبو حاودَ والتزمذى .






 الأحاديثِ وغيرها .


(1) كذا بالزاد . ون الأمل : أبى . وهو تصهـب : .

 . (r)


 - Ivy/r









 تكتسب النفس : من هيأْ الخبث وصتكه .











 (r) (£) بالزاد 110 : كذلك .











 i إط إلا على وجه داه . والشا العلم ا
 النى فی الرأس وإزالته













تقتل الاهـل وتْنع تُولده .














 (

تَرْسُونَ

وأشرفُ المبودية : عبوديةُ الصالاة . وقد تقاميها الشيوخ والتُشبوون بالعلماء والمبابرة








 - "قال :




 والثقصود : أن النفوس الباهلة الضالة أستطتْ عبودية اله سبحانه ، وأشركت فيبا



$$
\text { (1) كذا بالزاد } 117 \text { والزيادة الآتية عنه . وبالأمل : جبرز . ومو تحريف . }
$$

(r) بالزاد : فالا يكن الدخرل . بالزاد : منغ من ذلك .




 أَنْ بُشْرَ بَ بَ
 فصول

الأدو ية الطبيمية .

* ${ }^{2}$ \%














وذ ك الترمذى - من حـديث سفيان بن عُيَينةَ ، عن مر مرو بن دينار ، عن عروة







 *









- ا11A/r r/r (r)




 (0) بالزاد : وإذا .
 صبةً واحدةً .
















. زيادة عن الزاد .



( 9 - الطب النبوى )

ونالت فرقة أخرى : قد أجرى الها المادة بخلق ما بشاء من الضرر ؛ عند معابلة عين











سبحانه رسوله : أن بستميذ به من شر







 والثأثير غير موقوف على الاتصالات الجمoية ، كا بظنه من قلّ علمه ومعرفته بالطبيعة
(r) كذا بالزاد . ونى الأمل : المامة . ومر بحرين.
. (r)

والشر يعة . بل التأثيرُ يكون تارة بالاتصال ، وتارة: بالمقابلة ، وتارة بالرؤ ية ، وتارة بتوجه




















(r) زبادة عن الزاد .

بدال بههلة وغين (1) معحمة ؛ وهى ضربة العثرب ونورها . ( فن التعوُّذات والرُقى ) : الإ كثارُ من قراءة المعوِّذتين وفاتحة الـكثاب وآية

الـكرمى .






- كخير يار مان ان

الثياطينِ وأنْ كَفَرْونِ

 سبحانك وعهملك .




إن ربى على مراط مستقيم




$$
\begin{aligned}
& \text { (r) بالزاد : وأساء . } \\
& \text { (Y) الزيادة عن الزاد . }
\end{aligned}
$$











وقوة وْ كلا وثبات قلبه . فإنها سالِح ، والسالاح' بضاربه .




 لاقوة إلا بالهُ ه ه اله





بالزاد : إِس .







 قياس الطبيعة تنعل (r)







 الشيطانية بها اختصاص . والمصصود : أن غـلها بالماء يطنى تلك النارية ، ويذهبُ بتلك






ونوصه إلى اللموع ؛ فإذا تقلت : خت الألم . وهذا مشاهد : و إن كان من أسبـابه فزح






 وبالجلة نطب الطبانمية وعلاجمب بالنسبة إلى الملاج النبوى" ، كطب الألُّرِية بالنسبة























 ألأنّ ، وقامت الناةة لا بأس بها ها ها

お椦

لـكلـثكوى ، بالرقية الإلهية





屋
 （Y）（Y）








 \# ${ }^{2}$ 年

















الدواء الترآن ه هـ ه



















- بالزاد: بعرنة . وكلامامصتح . $1 r \mid$ ( $r$ ( $r$ (

يُستشف بها من الأدواء، و يرُقى بها اللّآبغ .





 وحده ، وأثرف الوسائل ؛ وهى : الاستعانةُ به على عبادته . ـ ما ليّ فـ في غيرها .


 -




 على الفعل والانفعال . وهوكاي يتع بين الداء والدواء الطبيميين ، يتع بين الداء والدواء








 تركب الأدوية .


 T T



 فى السسور (r) : بتوسط الأرواح السُفلية الزبيثة ؛ نتقابلها الروح الز كية الطبيبة ؛ بكيفية







\#\#




 (r) "














- IEr -

فيه : من الأرواح الخبيثة التى كان نور النهار .كول بيشها و بين الانتشار ؛ فلما أظم الليل عليها وغابالقمر : انتشرتوراثت . والاستعاذةَن شر النفاثات فى الهقد تتضسن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن . والاستعاذة هن شر الحاسد تتضثن الاستهاذة من الثنوس اللمبيــة .لمؤذية بكسدها ونظرها . والسورة الثانية تتضـن الاستعاذة من شر شياطين

















 (1) كذا بالزاد : ون الأمل : بذر . وا أثبت أولى أو الهحيع . انظر الـباح : ( بنر ) . ( ( ) وأخرجه أيضاً أهد اهـ ن
 ولإزالة المرض .







 الـالماّات مِن شرٌ




\#\#










الملمَ ：شُفْ صاحبها ．ومنه قول الشاءر ：
وَلَأَيْبَ






$$
\begin{aligned}
& \text { 强落 }
\end{aligned}
$$




国




$$
\begin{aligned}
& \text { (r) وأخرجه أيضا البغارى وسلم والنـائى وأهد اه هـ . }
\end{aligned}
$$










 لاسيا إن كان التراب قد غسل وجُن ـ ـ ويتبها أيضا كثرة الرطوبات الرديئة والسيلان ؛

 المبرة ، ودفعت عنه الألم بإذن اله




 رديئة . قال جاليوب : (ا رأيت بالإسكندر ية يُطحوُلين ومُستسقين كثيرا ، يستعهاونطين

$$
\begin{array}{r}
\text { ( الن (r) }
\end{array}
$$

( - الطب النبوى)



 شديدأ ، فبرأت وذهبت أصلا ه ه . وقال صاحب الـكتاب المسيحى : (\$ توة الطين الجلوبا
 الإروح व انْهى •










 السبع خاصية" لآوجد فى غيرها .



(1) وأخرجه ابن ماجه وأَهد والطبرانه اهـ هـ .



 - إِيْ












- الميقي

 . أهد (r)

(0) كذا بالزاد . ون الأهل : الدينار .وهوعريف.
 (£) هذا لم يرد بالزاد .

وراء ظهره ، ويبىء ربه فردآ _ـكا خلاته أولَ مرة - بلا أهل ولا مال ولا عشيرة ، ولـكن


 قال نسالى :

 ومن علاجه : أن ينظر إلى ما أصيبَ به ، فيجدَ ربه قد أبقى عليه هثله أو أفضل منه ،







ملا ثُها عَبرة (0) ؛ ولا سرته بيوم سرور ، إلا خبأتٌ لَ يوم شرور .






 الرسائل ( ص ra ا 9 : ط البوائب) .
(0) بالزاد هنا ونيا سأْنى : غبرة . وهر تصتبـ .







امتلاُت حزنًاه .



إلا بطن لم بيوم يكرهونه . م مالت :


 تزايُم المرض




 (r) هذا لم يدد بالزاد. (1) بالزاد

بالويل والثُور ، والـخَطُ على المقدور •


 أو مـيبةُ فوات بيت الجم نى جنية الخلد ؟ .

















مبة" واشتياتًا إلى لقاء ربه : كتب فى ديوان المجين الخلّانين .

 - جزِعفله الجزع ومن (1) علا جها : أن يعلم أنه و إن بلغ فى الجزع غايتَه ، فآخرُ 'أره إلى صبرالاضطران .
وهو غير يعود ولالمُثاب .












 للتى أُصيب بها نـ دنياه .


 القلب بين يدبه 6 رأفة) وصصع الثكرى إليه













بيلأه ، و ويتلى بنعانٌ إما قيل :




وأرف ثواب الآخرة ء وهو رؤ بته وقربه .


- lor -
 دائة - خير"له من عكس ذلك .











 دعت إلى بسطه • وبالهُ الثوفيق .













شئًّ ه ، رنى رواية : أنها تقال سبع مرات .





الش حزنه وهه ، وأبدله .
 إِ













هضّ ، وتضى عنى دينى "ه .

 حيث' لايتارب'ه، .


 - المَّ والفة"

 ون الترمذى : أها باب من أبواب الجنة .



 من العبد بوجب ذلك . . النامس ) : اعتراف المبد بأنه هو الظالم .
(1) كذا بالزاد . ونا الأهل : الاءعقاد . وهر غحربت .
（ السادس ）：التوشُل إلى الرب تهالى بأحبٍٍ الأشياء إليه ؛ وهو ：أنسموّه وصفاته ．




عدلٌ فيه تضاؤه ．







名落年


 ．من الهموم والغيوم والأحزان


 eهه ، والتوكل عليه ، والحب فيـه ، والبغض فيه ، والموالاة فيه ، والمعاداة فيه ، ودوام ، （r）زبادة حسنة لم ترد ن الزاد أيضاً ． （1）الزيادة عن الزاد 1 （1 1 （

- lov -







فـ وعده ووعيلهـ .


 الأمور الثبوية ، وأمراضُ بأضدادها .


 بالتو بة والاستغغار .



 قونَ : لم يقدرْ على معَاومة الأمراض . قال طبيبُ القَوب عبدُ الهُ بن الُمبارَك :
(1) كذا بالزاد . وهو الظاهر . ولـ الأهل : أن . . بالزاد .


 .





حت يصرحَ به اللسان .






 يستازم كال رمته و وإحسانه إلى خلةه .
 واللذة واللسورر ـ مايدنع عنه ألم الـكرب والم والنم ـ وأت تجد المر يض : إذا ورد عليه
(Y) كذا بالزاد ـ وفالأهل: تضم. وهرتصعين $\qquad$



مايسره ويفرحه ويقوُى نفسه ، كين تقوى الطبيعة على دفع المرض المسىً . فضصولُ هذا الشفاء للقلب أولى وأحرى .



















$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \\
& \text { (r) كذا بالأمل . وهو الظاهر أو الأولى . ون الزاد : بربوبية . }
\end{aligned}
$$












 ربِّى لا آثركُ به شينّا هـ .









( والثانى ) : أنه مبحانه عدل"



 وعليه وسلم - وتد خونه قومه بَآلمَهم -:



 ( - (إنَّ







(1) بالزاد اس : فلهذا .

. كذا بالزاد $r$ (r)
( 11 ( الطب النبوى )

ثفاء تاما وعيةً وعافيةً . والشالوفق .




















 (r) بالزاد : وبنى
 ومو خطأ وخروج عن المغن المراد .









 فالصلاةُ : من أ كبر المون على تحـيل مصطلح الدنيا والآخرة ، ودنع مفاسد الدنيا








(1) مر الأعثى . وقد انتدى به أبو وواس ف قرل :

كد عناك لومى ؛ فإن الالوم إغراء؛

 . كَا





 ورةٍ النغس وانشراحِّا فى الصلاة ـ نتّوى الطبيعة ، فيندنع الألم .

. (r) ( ${ }^{\text {( }}$


 هِ أَذِيْعْ وَيْزْ







\#\# \#


 . ( 17 - اتمباس من سورة اليل : ( $)$










 \#\#\#

فصل فى هربِ ملى انـ علب وسلم فى علاج راء الحربو وإطفأُ









 میحع البغارى (م . \& : ط النجالة ) .

















 (1) كذا بالزاد . أى كان المريق إبانة للثيطان على الفساد . ون الأمل : الثيطان . وهو تحرين . ( r ( F ( (r) كذا بالزاد . ون الأمل : إذا . ومو ترين .


 جالبٌ للمرض . أغنى : عدمَ الأ كَل والثرب ، أو الإسرافَ فيه .



 انن يصل إليه .








 إلى انتضاء الأجل .

(1) كذا بالزاد \& ז1 . ون الأمل :لأنه . وهر عَرين .
(r) الزيادة عن الزاد ؛Tr..
－1ヶィ－






















 معكَ العافية هـ ．




 وحياة الدنيا والآخرة ـ والشا المتعان ، وعليه التكلان ؛ ولا حول ولا قوت إلا بالها ．

فصل







 وداعية من النفس من غير إبراف ؛ فال تتضرر به الطبيعة ． وكان إذا عانت نفسه الطهام ：مل يأ كا ، ولم يكملبا إبَّاه طلى كره ـ وهذا أصل عظم

 من انتخـا

大ال :


وكان يحب اللمح ؛ وأحبُّ إليه : النراعُ ومقدَّم الشاة . ولذلاك شُمَّ نيه.




 وأبددها من الأذى «ه .



 أنغ' 'من الــكثير من غرهره .

 . زبادة يسنة الم ترد بالزاد إيغاً (r)

- |v| -













 فإن الزوج يدخل على بصيرة ، فلا بندم .



 جساً ، وأبعد مُ من الـهحة والقوة . وما فن تلك الفا كها - : من الرطو بات . ـ - غرارةُ الفصل والأرض . وحرارةُ المدة
(r) بالزاد
(1) بالزاد . ينغ
- ivr-




ينبنى ، ملى الوجه النى ينبغى - : كانت له دواء: نانهَ .
\#\#\#






 فالا بصل الغذا إليها بِهوة




 الأدبية . وأجوغُ ما اُغتذى الإنسان : إذا كانت أعضاؤه على وضهها الطبيقى ؛ ولا يكون

 (r)
 . بين آلات الفذاء وآلات النغس



(





 (8)








(r)








 اللذاء بتعر المعدة ، فيسهل هضه4 ويجودَ بذلك . ولم يكن منهديه : أن يشرب على طعاله فيفسده ، ولاسيكّا إن كان الماء حاراً أو بارداك، فإنه ردى جا جداً . قال الثاءر :

 ويكره شرب المـاء عتيب- الرياضة والتعب ، وعتيب الماع ، وعتيب الططام وتبله ،
 المام ، وعند الانتبهاه من النوم . فهذا كلح مناف لـفظط الصحة . ولا اعتبار بالموائد : فإنبا - طبانع ثوان
\#\# \#

 المزوج بالماء البارد • وفهها من حغظ الصحة ، مالا لاتهتدى إلى معرفته إلا أناضل الأطباء
. (1)










 .
والآ البارد رطب : يتمع الحرارة ، ويعظ ملى البدن رطو باتث الأصلية ، ويرد عليه
 واختلغ الأطباء : مل بُغِّى البدن ؟ - طلى قولين :
 ولاسيّا عند [ شدة ]
تالوا : و بين الميوان والنبات قدرٌ "مشركُ من وجوه عديدة ، منها : المُوُ والاغتذاء

 بالزاد (1) زيادة عن الزاد .

 ( ) زيادة عن الزاد .

- ivi -

 حهصلت به التغذيةُ .

قالوا : ولأن الــاء مادة حياة الميوان والنبات ؛ ولا ريب أن ما كان أقرب إلى مادة

 على الإطلاق ؟ 1 .
قالوا : وقد رأينا الهطشان إذا حصل له الرّئّ بالماء البارد : تراجهت إليه قواه ونشاضه


 قوة التغذية عنه البتة ؛ ويكاد قوله عندنا يدخل فى إنكار الأنور الوِ جدانية .




 أظهر وأظهر •






- Ivr -






 من بئر السُفْيا هـ ه .









 (•) زيادة عن الزاد .
( (













- نقالت







 (r) بالزاد : يسعون . وما فـ الأمل أحسن وأنسب .
- iva -

وأمَّا إذا فطله نادرا ا

وهى بمّزلة الملارج عن القياس عند الفتهاء .




















-11. -
 معناه أنه أسرعُ انحدارأ عن الَّرِى
لا يسهل لمل المرى.(1) انحدارُه. .





يَّهتا (r) الشارب بالماء، ، ولا يُرْنُه، ولا يتَ رِيُّهُ .







صبُّ قليلا قليلاً .


















خلك الماء ه

 فى الـنة ، فـ كانُونَ الأول منها ه ه .

 أن يستط فيه ، فيرُ طلى المود ، فيكون المود جسرأل لي ينعه من الستو.لـ فيه .



 الثرب مِن ف السِّناء هـ هـ














 - بالا البانب الصهي

 - إلى الجانب الصحيح


 كل ردی• 9 !
 من ال!فاسد . (1) كذا بالزاد 1\&

- int
 ولاسكًا إن كان متفيرٍ الم . وبالملة: : فأنفاس النانخ تخالطه .











 ودواء مع الأدوية .


 - حديث حسن

و (r) ( 17 ) (







3)

فُل فَ نربِه ע'مر الملبس

 القميص ، بل كان أحب الثيات إيه .

 والبطث . ولا تتصُرُ عن هذه ، فتبرزَ للحر والبرد .







 وأبعدها من التكلغ والمثةتة على البدن ．

－من الحر والبرد ．ـ ونى الحضر أحيانًا ．
وكان أحب ألوان الثياب إليه البياضَ والِمبرَة ؛ وهى ：البرود المَبرّة．
ولم يكن من هديه لُبس الأحمر ، ولا الأسود ، ولا الُصبغ ، ولا المصتول ．

 الأحر القانى ـ بـا في كفاية ．

ある音

















الرياضة ؛ مع وُورِ الأجر . وهذا غابة صلاح القلب والبدن والدنيا والآخرة .






( النوم) : حالة للبدن يَتْعُبا غوْر الحرارة الزر يزية والتوى إي باططن البدن ، لطلب

 -











الاقُرى النفسانية عن أنعالما ، فيـكون النومُ .
 التهب ؛ فُرُعِع




 البانب الأمن : ليـكونَ الهذاء ألمرعَع انحدارأ عن
 الأعضاء إليه : فتنصبُ إليه المواد .
وأردأ النوم : النومُ على الظّر . ولا يَضرُ الاستلفاء عليه للراحة من غير نوم م
(1) هذا هو الناسب . وبآلأهل : والزاد
(r) كذا بالزاد م ومر البا> . وف الأمل : فتتنرع •

( ( ) بالزاد : من .







غر سبب ظاهر ولا باطن








 ننسه ه ه . وقال الشاءر :





 كار قبل الثبرُز (1) والحركة والرياضة وإبشالِ المعدة بشى، ، فذلك الداء المُفضال المولًّ
لأْواع من الأدواء .











 وقد قيل : إن الحـك


(1) كذا بالزاد . ومر الظاهر . ون الأمل . التبرد . ولها نصتِن .
 (r)


 فيغو تا هصالم دينه ودنياه









 ! إلى سيده ومالـهـ

 أَتْعَنِ



 ولا علة فيه ؛ وهو من دقامات الخاصة ـ خلانا لزاعىى خلانِ ذلك .

 (r) بالزاد \&\& : أارشده . وما بالأمل أهسن . (r) زبادة عن الزاد .
 ولماً كان للقلب قوَّان : قوة الملاب وثى الرغبة ، ووقوة الهرب وهى الرهبة ؛ وكان
 " ( رغبَّ ورهبةَ إيك "




原 مَ
 والآخرة: . زهرنا هد يُه فى نوهس :

 فيحملَ الله (我
 الصحة الفلب والبدن والزُوح والقوى ، ولنع






 الحرارة الغر يز ية عن إنضاجهه .





القدرُ المتدل منه (1) فـ وقته ، وكان باقنى التدبر صوابً .








البعر . وكذلك رياضةُ المثى بالتدر يدج شيئًأ فشيئًا .






- 19r -

والحب والشجاعة والإِسان ؛ فلا "زالٌ تَر تاض بذلك شيئَ فشينًا ، حتى تصيرَ لهـا هذه

 ونان_ فـ الماش والماد .

 وكذلك قيامُ الايل : من أنغع أسباب حفظ المهحة ، ومن أمنع الأثور لـكثير من الأمراض
















| .
فصل





 التى فى الجنة : إذ لا تناسُلَ هناكُ ، ولا احتقانَ بستفرغ غه الإِزَال .






 من غير جماع




- ع-






















وانظر صغتة -







فاظفَرْ بذاتِ الدِّين ؛ زَرَبْتِ يدالدَ هـ ه .





 . الرّهذى ه




 (1) كذا بالزاد ، والفتح الـكبير


 ?
 الشُ ؛ و أغتـاتَ غُساوْواحدأ! فقال : هذا أطهرُ وأططبُ ،





 وحـظظ الصحة والةُوى فيه.







 ويُفـن الجماع بالخاميُة .



 وتد قال النى
























هو أيسرُ لمرأة. .





 وهو موضع الحرتثِ والولد .
 إباحة وطء الزوجة في دبرها ، فتد غلِط عليه .





فى الأدبار : فتد كفر ه ه .




 (r) بالزاد






الرجال والنـاءَ في أدبارهنَّ ، نقد كفر ه ه .









 - "ال (1) بالزاد :
 (r) (r) . ما يرد هذا بالزاد






أو امرأة فـى الدُّبر ه، .





 . ينى : أدبارهن





نارٍ a . قال أبو هر يرة : هذا لمن لم يتب.




- هن هـ

 الني قلت


قال الز






وقَ قال قَ
ابن عباس عن قوله




(o)


 , لا تَدْهُ إلى غيرْ هر هr







 من أدبار النساه، ، إلى أدبار الصبيان .










$$
\begin{aligned}
& \text { (r) }
\end{aligned}
$$


غايةَ المنازرة.






الله بالتو بة النصوح











$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$


(r) بالأمل: واذدراء . وه, آمجبن.
(1) هذا ليّل بالزاد .010.














درجاته فى التحر م




اللفينات المؤذية .





وينام عتبه : فَرِ جـع (1) إليه قواه . وليحذر الحر كة والر ياضة عقبه : فإنها هضرة جدا .


 , إنَّا حا

重 عَ .








號
$-r \cdot v-$






 الـورة
















 المديث ـ : ه أن امر أه مكةً [كا





$$
\begin{aligned}
& \text { (1) زيادة حسنة عن الزاد . } \\
& \text { (r) زبادة جيدة عن الزاد }
\end{aligned}
$$









 - " إلًّا









ما بعرض من المشق .

 (r)

$$
\text { ( } 1 \text { ـ الطب ـ النبوى ) }
$$







 خـخْ



 مهة الأنفس والأهل والانم




 الدأه - فلا ينبفى الهدول عنه إلى غيره ماوَجـ إليه سبيال الـا






 ور ورهة به

 متى يُّتْ من الثيء : أُستراحت منه ، ولم تلثفت إليه .











 الثهوة ، وتقىت اللُّقوة . (1) هذا ليس بالزاد
-rir-





 جالبا عايه ماجلب . والمعصومُ من عصهه الهُ .









 فان هذا المديثلا بصح عن رسول الهُ عِّ












. 11 - - 111 (r) . كذا بالزاد . ون الأمل : وهى . ولها تخرين (r)






 القلب ، وتمهده لهير الها ـ ـ ـ مايترتب على الهثق .







 . به ابنَ عباس رضى الهُ عها




عجاهد ، عن ابن عباس [رضى اله عنها








 \# ${ }^{2}$ 合







 ( ) (a)





- rit -








 .

 اللبيثة تحب الرايُة الخبيثة . وكل روح تميل إلى ما يناسبها : فالخبيثات اللخبيثين والخبيثون

 لثظه ، أو بـموم معناه . **

روى أبو داود فـ سنهـ - عن عبد الر من بن النعان بن معبد بن هَوْذَذَ الأنصارى ،






عن أيه ، فن جده رضى الشع عه ـ : ه ا أن رسول الشا
وقال (1) : ليتقَّهِ الهائمُ ه . قال أبو عبيد : (ا المروَّح : المطيّب بالمسك ه .
 وَ

ويخت بها ،ون اليسرى ثِنتين " .
 المينين كليهها ـ : فيـكونَ في هـذه ثلاث وفى هذه اثتّان ، والمیى أولى بالابتداء
 قولان فى مذهب أهحد وغيره .




ذلك خاصيّة.



 \#\#





fios



8زه



- وداخلهُ أماسُ ليس فيه شُى من الأوسان









$$
\begin{aligned}
& \text {. } \\
& \text { - } \\
& \text {. }
\end{aligned}
$$



 - يابس ، وبزرُه
 والوباء و ويطيٍ












 -



(1) بازاداد : لـطات. .












 وكرّةٍ التغذية ، وتصفيةِ اللون .






(1)
 ورابع اللـان وغيه : ( جن) .


نقال : ( إلا الإذخِر ه .




( 1
 . مها شى غيرُ هذا الحديث الواهد ا
والمراد به : الأخضر . وهو بارد رطب ، وفيه جلا": . وهو أمرع الحدارأ عن المعد:











 رواه البزار فـ مسنده ، وهذا لمظله .






 - ـُك .

 وه





 . الـَّا ن الأحشياء ،
 (1)
-rrr -



معتدل يميل إلى البرودة قليلاً .



 .












 البلغم ، ويجلو المدة : . (r) هذا ليّ بالزاد .
(1) بانزاد : أوما . وهر تخرين .



 الهـل ، لبياض المين


وإذا احتُلم : فتح آفواهَ البواسير .








 وُيْر بنَن الزم . والأبيضُ منه المستطيل عارِ من ذلك \#\#\#
حرفنالتاء
( 1

-rro-











والصحيح : أن المْسَتَ به هو التين المعروف .








( (1) هذا ليس بالزاد 109 (1)

 والمباح وغرِا ( • - - الطب النبوى )



 عم الأغذية الغليظة ردى


－الهجاز من ماء الثهير الصحبح（r）
が方
حرو الثاء
（








 Y Y（














 كا


سيد الإدام . فإذا أجتمها : لم يـكن بعدها غايةٌ .



(1) بالزاد • 17 : بانز

 على أن اللحم خير من المتطة . والهُ سبحانه أعلم الم * $\#$ \#
حرفن الحمي
( - 1

الشبرِ شجرةَ مـلَ الرجل المسل لايسقُط ورقُبا هـ الحديثَ- .


 (






 بسبب ننفيذها له إلى المعدة .
***
(1) مذا وجاة
-rra -
حرف الحاء.
(1) (1) - 1



$$
\text { كل داء، إلا السامَ ه . }{ }^{\text {(r) ( السامُ) : الموت . }}
$$







إليا ، بسرعة تنغيذها : إذا أخذ يسرُها .





نغن 'الـكبريت الحار جدأ من البرب .
v. - 11 : axere cell (1)
 رضى الّ عنا
(r)

$$
\text { لالزرياح اه د. والزيادة الآثية عن الزاد } 171 \text {. }
$$












فى ابن امرأة، ، وسُعِط به صاحبُ اليرَّان ـ ـ : نغهه نعها بليغا .

 وحلّ الأورام البلغمية المُرْمْنة ، والأورامَ المُّلبة .

















 .




 (1) ورواه أبو داودَ فن الراسيل وقوتُه فى الحرارة واليوسة ، فى الدرجة الثالثة . وهو : إسخن ويلين البطن ، ويُرْج



 جنــ



 حاه 1 هـ ن.

. ${ }^{\text {(1) }}$








- احتقن به ـ ويكلو مانى الصدر والرثة : من البلغم اللزنج








 ( 0



- ${ }^{(1)}$ (1)

ووة الملبة من الحرارة فى المرجة الثانية ، ومن الييُوسة فى الأولى .




 الشعرُ : جهعّدت وأذهبت الحزاز .


 من الرياح، وأزلت الأمعاء .
 العارض فى الصلدر والمدة ، ونعت من السعال المتطاول منه .

 ويذ كرع
 * * *


=









 رن ماقْبه ه

- أْ







 ( ( ( (
- rro -






















ويلطث الأغذية الفليظة ، ويرِقثُ الدم .


 للا" كل ، مطيِّب للمدة، صالُ للشباب ، ونى الميت لسكان البلاد المارة . ( الا






 المديث ويكذب ه .



$$
\text { والبادروج }{ }^{(r) ~ م ض ر ّ ة . ~}
$$

* \# \#

حرف اللال


$$
\begin{aligned}
& \text { (r) كذا بالأمل والزاد . والنى ف تذكر: داود ـ على ما ثال ن ـ : بالما. . }
\end{aligned}
$$





 وادَّهنوا به ه ه . وسيآثى إن شاء الشا نالها نالى .



فيه خطر" بالبصر
وأنع الأدهان البسيطة : الزيت ، ثم السمن ، ثم الثيَّرْج
وأما المركبة ، فنها بارد رطب - : كدهن البنغس • - ينغ من الصداع الحار،وينور"

 . الحارة 6 ف زمن







وبسخن الهصب
 - بالزاد زبادة : أيام






حرفالزال

- 1


(






 اللطينة والمفر" حات ـ وهر أهدل المدنيَّات على الإطالات وأشرفُا .


$$
\begin{aligned}
& \text { (0) بالزاد : ونزابه . وكل مع }
\end{aligned}
$$





 وينغ من كثير من أثراضها ؛ ويقو"ى جميع الأعضاء .













الهة على مَن تابَه ه .












حرو الي







و.يُصِب البدن ، ويوافق أْحابِ الأمزجه الباردة ، و إيْذُر غذاء كثيراً :





 بالتـكنْجَبِن ونوهوه .



 الاه : : تطنى


- كَ
 الكِمل ،.طيِّبٌ الرائهة ه) .







 ( 17 - الطب البوى )


 وخارج مهاً .







و إذا جُلس فى طبيخه : نغممن خرو ج الـَعْعدة والر حم ، ومن استرخاء المفاصل . وإذا صُب



القروح الرطبة ، والثماة وا'لحرة ، والأورام المادة والشركى والبواسير .
 ,لا الرّة : لـالاوته



$$
\begin{aligned}
& \text {. هـ (r) }
\end{aligned}
$$






السوداوَّة















 （1） كرف عهن ．

وأنما الرمان المُّ، متوسط طبعاً وفعلاَ بينالنوعين ـ وهذا أْمْيَل إلى لطافة الحامض قليلا.


*\#\#
حرفالى













 (r) ز (r)






الرثة ، وأنضَج الأُورام الارضة فيها .




ويلين الطبيعة . ولكنه يُستط شهوة الطعام ، ويَذهب بوخالمة اللما : كالدسل والمر .










البطن

 (r) ز زادة عن الزاداد .

 اللق والصدر والزمة والـكألى والمثانة ．






 ．





 الأمساء والمعدة ：الما

 ，دْتذ

 ．（1）

الغليظة البارده .
あれ
,














 الطهام . وحُرَاتُة أغضانه وورقة الغغسولة ، كالتوتياء فی فغاه .

$$
\text { . i. - } 0 v:- \text { exive (1) }
$$

(r)






 والـكبد ، وتُشُ القب ، وتطيِّب النفس .


 rr (


 فيه كثيرة .

وصحعنه : أنه استاك عند موته . وصح غنه أنه قال : (ا أ كثرت عليك فى السواكه.).








باعتدال : جلى الأسنان ، وقوَّى العود ، وأطلقَ اللسان ، ومنع الحفَر ، وطيَّبَ النَّكَهبة
 وأجود ما الستعهل مبالولاً باء الورد ـ ومن أنعها:أصول المورز ، قال صاحب التيسير :




 الملأــكة ، ويكثر الحسنات .

 إليه ، ولأهُ مضاةٌ للرب : [ومضاتهُ


 النهار وآخره «.










المسك . وهو مأمور بإزالته في الدنيا .

وإنما يزُول أثره ، وهو المُعقد على الأسنان والثِّثة .



 - وت الحاجة متتع . والشه أعلم
§



ابن صَيفى بن صبيب ، عن أبيه ، عن جده . ولا يثبت ما فا في هنا الإبسناد .




نبت سر يأَ .





( 0
 والجراد ، والـكبد والطِّحال هـ هـ





والسمك البحرى فاضل يُمود لطيْ . والطرى منه بارد رطب ، عَسر الانهضام
 وَيزيد فى المنىٍ ، ويصلح الأمزاج الحازة .



 طر يق أن له قوة جاذبة .

$$
\begin{aligned}
& \text { (1) كذا بالزاد - . }
\end{aligned}
$$

 وافته : بيذه الموادَّ إلى ظاهر البدن . وإذا احتقن به : أبرأ من عرق النسا(1) وأجود مافى السمك : ماقرُب من مؤخرها . والطريث السمين منـــ يخصب البدنَ
.

 جوع شديد : حتى أ كلنا الخبَط . قألى لنا البحر حوتّا

 و 7
象
 .


 ويفتّحِّ سلد الـكبد والطّة الِّال .




(r)
(\&) كذا بالزاد . أى المبرية فـ الرأى






حرفا الشين

- (1)





 منه : قشرُ عروقه ، ولبن قضبانه .




 rrm-rra ( 1 )




 والزاد : بدون مزغ: .

 من الناس "

 منه ، ثُ يقول : إنه لِيْنو
 .






- $\}$
 المجارة المُحْجاة



 .
 . 97 (!)
－roo－










 و（ السَّنة ）：المتغيرة ．

 وولم يقل شيئًا ه．．




 は分分



حرف الصاد




 وقد تقدم ذكر الاستشفاء بالصلاة من عامة الأوجلع ، قبل إستحكامها





 , واقتُهُ أسلما
والصالة تأثير كيب : في دنع شرور الدنيا ، ولا سيا إذا أعطيت حقبا : من التكيل



 كلا كِضرةٌ لديه ، ومسارعةٌ وإليه .


$$
172-174,109-100: \text { axin } c^{-1} \text {, (1) }
$$















 للِّهَارِ ِنَّ (8)






 والتأثر بالظاهر

 ( الطب ـ النبوى ( )
(1) - r (






عنه بالهار ه ه .


قروح الأنْ والفُ ، وبسهل السَّوداء ولالِلِيْخُولْيا •








 وهو يدخل فن الأدوية الروهانية والطبيمية . وإذا راعى الصانم فيه ماينبى مراعاُه
 .$\rightarrow 4$ ( A



 آخر وراء تركِ الططام والثراب ـ وباعتبار ذلك الأمر ، أختُعَّ من بين الأهمال : بأنه اله




請
حرفالضاد
( 1 ؛ لا



وهو حار يابس ، يقوگّى شهوة الجماع • وإذا دُق ورُض على موضع الشَّوَّا : أُجتذبَهَا
(

 بهد ذلك تصس آخر ، فتأمل .





\#\#
حرف الطاء

 ونشتدُ عليه الرانهة الـكر بهة ، وتَشَقٌُ عليه .







 حفظ الصحة ، ودنع كثير من الآلام وأسبابها ؛ بسبب قوة الطا الطبيعة به .

 (1) بالأهل والزاد : بنجهr . والظاهر أثه عرف هما أثبتا ، نتأمل .
— PII -


 وُوجب نْث


 الهول أصح • ويكون من ذكر الموز - : من السلف . ــأراد المْثيل ، لا التخصيهن . والشألم


 (



 قبل تشقُّق الـعَفُرَى عنه .

 الذكر والأثى











 بالسنن ، أو عا تتدم ذكر. 1. .

*     * 

حرفن العين
(









- rar -











( $r$ -
 ولا
我
(8) نللا



$$
\begin{aligned}
& \text { ( } \text { ( }
\end{aligned}
$$


(1) فلا حاجة لإعادرته




- ميتّا حلال

واءرَّرض على ذلك : بأن البعر أقاه حيا ، ثم جَزَر عنه لاه فات . وهذا حلال:فان موته بسبب شغارقته للماء .




 الصائد غر يقَا فيالماء؛ للشك نى سبب موته : هل هو الآلة ؟ أم الماء ؟.


 . -

rro-rre ،ra -ra :ixin erot (1)

- و (r)
 (r) كذا باراد . ون الأمل : لو .

 والأخضر والأزرق ، والأسود وذو الألوان . وأجوده : الأثهب ، ثم الأزرن ، ₹ الأصمفر. وأردوّه : الأسود .
وقد أختل الناس في عنصره ، فقالت طانْة : هو نبات يَنُبت فى تَر البحر ، فيبتلهد







 - 0

ويقال له : الألُوّة. .




 انظر : النابة $179 / 1$ ا





قشره وما لا طِيب فيه .



وينغ من سَلَّ البول الحادث عن برد المانة .


 الأثياء السثة الضرورية ، التى فى صلاحها إصلاح الأبدان ه ه . ( 9

 اليِود التى قدهوها طلى النٍ والـالـوَى ه ه .


 وأخت طلى المعدة ، وأقل ضرراً . فإن لُبَّه بطى الهضم : لبرودته وبوسته .


(r) بالزاد : الخلط U لـكانور . وما ن الأمل أطهر -
 (0) بالزاد : شيثا منها .

- m4 -

وهو مولًّ للسوداه ، و يضر بالماليخوليا ضررا بِيًّا ، وبضر بالأعصاب والبعر .





وأجوده : الأبيض الـمين السربع الزِّضًا





\#\# \#
حرف الغين


 مست:تعات الجبال .

 وهل الفيث الرّبيعى ألطف من الشثوى ، أو بالهكس ع ه يه تولان .






وطيَبِب المواه .



حرفن الفاء







وكَن ساعده التوفيق ، وأعين بنور الابصيرة - حتى وتن على أيمرار هذه الـوروة ،




. بالزاد : iry


 أغنته عن كثير من الأدوية والرُق، واستنتح بها من الخير أبوابه، ودفع بها من الشر أسبابه.





منزلا من منازل السأر ين إلى رب الهالمين ، إلا و بدايتهُ ونهابته فِها .
 .

. إلا إلمام غيرَ مستعَ
هذا ـ وإنها المفتاح الأعظم لـكنوز الأرض ، كما أنها المقتاح لـكنوز الجنة . ولـكن :


الـكنوز من غبر هعlوِق ، ولا عانc .


(1) بالزاد : الماقبة . وهر تهجـف .
بالزاد : طرن .


والـكنوزُ المحجوبة تد أستخخدم عليها أرواح" خبيثة شيطانية : نحول بين الإنس وبينا ؛ ولا


 (





 ويليّن الهعب

















حِلية الشباب .



خصوصا إذا أضيفت إلى الهـل المعنى والزعغران .





, .

 كسرُ قلوب الفتراء والمسا كينِ ، إذا رأوها وعاينوها .

كذابازاد •
(r) بالزاد : اليبوسة والبرودة .


- rrr -








\#\#\#

حرف القاف

 . ( ثالقرآن هو : الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية ، وأدواء الدنيا والآخرة .

 ل ليقاونه الداه أبداً .


 (1) زبادة عن الزاد ، لابعد سقوطها من الأهل .









 -

 زبيب أو عسل - : عدّله .
رّ (




. V-I كذا (1)






-rv\& -
وهو أشدها حرّآَ، والأ بيض ألينها • ومنانهـا كثيرة جدا .






 - با با الجْهن


 رو أن هؤلا المجال وجدوا دواء منصوصاَ عن بهض اليهود والنصارى والمثركينـمن
الأطباء - : لتلقَّوه بالتبول والنسلمي ، ولم يتوقفوا عن (r) تجربت .




 1 ( 1 ( (r)
 ( ) بالزاد : أيده . والزيادة الـابتة الـئنة عنه .
( §



الأثربة ، و إنـا يعرفون الهسل ، و'يُذلونه فى الأدوية .
وقصبُ السلر هار رطب : ينع من السعال ، ويجلو الرطوبة والمثانة ، وقصبة الرثة .




وبُغل باء سر .
والسكر هار رطب على الأصح • وقيل : بارد . وأجودُه:الأييضالشعان

 (r) الرمان المَّأت

وبعضن الناس يفضله على المسل : قلقّة حرارته ولينه . وهذا تحامل منه على المسل :



(1) أى : الواردة فيه . والزيادة عن الزاد .
 بالال والنال كغداد .











حرفن الاكاف










- "~
.
 . $r a / r$ (r) وبالزاد : كي .








我









 (r) (r) بالزاد : ع عه ه . . .





بیض القرآن وشُر بِه ، وجعَل ذلك من الثفاء الآى جهل الضه فيه .


ورُرشَ على بطنها .





. ه ( )








. (1)

 . كا (r)




















(1) بالزاد : خلتت النـا فلا . وانظر أحكام الموى r/ • \& .


 . الشان

- rA• -





 (t) الأرض ، تششبهَ بالجلدرى فض صورته ومادته : لأن مادته رطوبة (r) عند سن الآعرع فن الفالب ، وفى ابتداء استيلا• الحرارة وناء التوة .


 بضرب لونه إلى المرة . ـكاث لأجله الاختناق .





 (r) بالزاد : عنية
 - ( ) بالزاد : فتدن
 : الأهكام : وتسالق


القانون ، وغيرهما .













ولا كلة ، ولا زرع بز; (0) ولاسقى .



(1) زبادة عن الزاد
(r) -
(o) كذا بالزاد والأمكام . ون الأهر : بذر .
 بعد ذلك - بأمور أخر : من بجاررة ، أو امتزاج واختلاط ، أوأأمباب أخر تانتضى فساده .



 والأهاض والأسقام والطواعين ، والتحوط والمدوب ، وسلب بركات الأرض ونمـارها ، الما ،






 من النتص والآنات ، ماهو موجَبَ أهالم وظلمهر وئورمم.


 مسنده على آث حديث رواه . وأ كئر هـذه الأمراض والآفات الهامة ، بقيةُ عذاب عُذبتْ به الأمُ السالنة ، ثم
 ماذك كاه ، نتألم .



مل بنى إسرائيل - هـ













 ولا رادُ لأمره . وإلشا التونيق .
(1) هذا اليس بالزاد .

 - زا زادة عن الزاد


( نصل ) وقوله

زك: أبو عُبيد .


 الوجوه وأضتغنا . وقيل : إن استُعهل ماوّها لتبر يد مافى المين ، فاؤها جرْرّأشفاه ـ و إن كان الير
زلك ، فركّب ع غيره.
 . به . ويتو"ى أجفانها ، ويزيدالروح الباصرة (8)"






 (1) (1) أأمل : أحدهما . ومر تحرين.




 قال : 0 د 0





 أحسن من هذا كله a a a a a
 بعلو فوق القامة : وله ثر قدرُ حب الفُفُل ن داخله نوّى : إذا رُضخ أُسودٍ . وإذا









- النى







ومالث "أنـكره.


السواد ه . . والـكمَ يسود الشثر .

نالمواب من وجهين : (أحدها ) : أن الههى عن الآسو يد البحتِ ؛ فأمّا إذا أضين






















 .







 (1) (1)


 (r)


 قر قيبة من منانع النخلة a 4
 وهذا باطل على ر-ول الها







نَن



 البواسير . هذا كا فـ الـكراث النبَطيٍ .
.








حرف اللام
:



 سائر الطهام ه، .
و ( الز ي ) : الخبز واللام . قال الشاعر :




 يوماب)

(1) زبادة من الزاد ، قد ورد مائبدبدا ف الأمكام

( 19 - الطب البوى )


 ومنعفتَهَ ومضرتَهَ






فـ المعدة .
وأفضل الاعم : عائذه بالمظم . والأمن أخف وأجود من الأينسر ، والمتذَّم أفضل من



(1) كذا بالأمـل والأح_אام ra

- صنيم :rr/r
(r) كذا بالـنّ والفتح والأهكام . ون الأمل والزاد : أهن وأثرى . ولملا من باب التسهيل .
وانظر ماتثدم : (~~1Va ) . .
- roo : انظا (r)
.


ونال ق : مو المزيل وزنا ومبى !! .



- 

( )
 مولّدللثنط السودارىً .
 (r) الأولاد ه.





 أهل المدن . وم القليان من الناس الـاس


 واس الطبيب : ثشئرن .


أكئر الأحوال . وهو ألطان من لـم الجمل ـ والدمُ المتولد عنه معتدل .





وثوه. . وذ گ'ْ أقل برودة ، وأنثاه أقل يبسا .


هار رطب . وإذ الهضم : غذذَّى غذاء قويَّا .








 لامعارض لما .



 (1) بالأهل والزاد




عير الاههضام .





فرجه فليتوضا ه ه .




الوضو. مامـت النار ه ؛ ؛ لهدة أرجه :




 فلا تعارض بينهـا بوجه





 الذاص عليه ـ وهذا فن غاية الظهور ! . .








 ينع من الرّعشة .

 بأكاه : وكاوا



$$
\begin{aligned}
& \text { rog gir. : : axize (1) } \\
& \text {. } 9 \text { /r/r (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. با }
\end{aligned}
$$




وبعه الأرنبُ .








 ;





 الحاز الرطب
-ray -
فصل فَلحوم الطبر


















 وهر تحرين .


،
 وهو : هار بابس ، عَسر الاه




 وترمى به هـ هـ .







 جيد لالڭُلى ، يزيد فن الدم

 . 12 . والصرا ( (r)


-ran -



 ينع من الاستسقاء .


 الرقاب والأجنجة . وأدمتُّبا أَمد من أدمغة المواشى .








 - اrq/r هى (r)
 (r)

 - الناسخ • ودابع الأمكام





 - ( )









(1) كذا بالزاد . وصتخ ف الأمل بالراء .





 .


فيكون حين بُكلب أقل برودةً ، وأ كثر رطوبةً . والحاانض بالهكس . ويُختار الابن بعد






اللون جداً .



وقال : إن له د و~كا هـ .

وهو ردى المحصومين وأصحاب الصداع ، مؤذِ للدماغ والرأس الضضيز ـ والمداومةُ عليه




 أسرع، وتبر يدُ [ [لبدن ] أ كثر .










والحامض منه بطى. الاستمراء، هامُ إِلاط . والمدة الحارة تهضهـه ، وتنتغ به .


 تَّ تَعْ

 والصَّهتز ه ه . ولا يصح عنه .











-r.r-

ولفذا سبب طبيقى ظّاهر : فإن النسيان إذا كان لسوء مزاج بارد رطب - يفلب على

 للأثور الماضية دون الحالية ، والرُطوربةً :المكس .


 و القاء الهمل فى الحياض



 الصدر ، و بجلو ظلهة البصر ، ويمنع القروح الخبيثة من الانتشار .




(1)-1


 (₹) بالزاد : رطوبة
$-r \cdot r-$

(1).









 مصبه : بآن يكون آخذاً من الثُّال الى المنوب ، أو من المغرب الى المشرن .




 1vt-ivo of (r)
(r)
 ( )

















 والشديدُ البرودةِ منه يؤنى الأسنان. والإدمانُ عليه يحدث انمهار الدار الدم والزنلاتِ وأوجاعَ الصدر .
والبارد والحار بإفراط ضارَّان (0) للمصب ولأ كئر الأعمناء :لأنأحدها عكلًّ،والآخر

 - ive o (r)






(1) من خارج


وتد تّدم الـــكام ملى ماء الأمطار، ، فـ حرف الةين (r) .





 والثنج يكتسب كيفية البمال والأرض - الق بستط عليا - : نف الجودة والرداهة .
 الـعال ورجع الصدر وضضغ الـكبد ، وأعاب الأْمزجة الباردة .



rir ( f )


 والغُنار والمباح.


ثقيل : لأن أحدها محتقن لايخلو عن تعفُن ، والآخر مجحوب عن المواء . وينبنى أن








أنه قال : (\$ ماث زمزَ

مس



 (1) كذا بالأمل والزاد ، والنتع الـكير ro/r . وبالأحكام : وسى . والمكلان اتباس من

 (r) أبى الزبر ؛ كَا


 . \&\&. grre/ag











 المشرة التى تقدم ذكرها (t)؛ وكان من ألطن المياه وأخنِّبا ، وأعذبها وأحاهاها .






 .
 (r)



وبعد : نالاغتسال به نانع من آفات عديدة في ظاهر الجلد كوشربُّهضربداخلهو وغارجه:





فيحصل فى الصوف من البخار ماءذُب ، و يبتق فی الٍِدر الزُّعاقُ .



 فإن كَدرتَ ترسُب إلى أسفلَ -
 . البى
 ويومَ النحر ، وقبل










 ويلِّ أ كئر الأورام الباردة . فينغ من أ كثئر الأورام والأوجاع الباردة الرطبة .



 الارارضة فيها ونى الرأس
-
 - بصلح بالملح
 - ولايصلُح الطمام إلا باللح




 -


والموتوف أشبَهُ .


 -الجرب المتقرح


 (r) ${ }^{\text {(r) }}$

حرف النوت
( (
㢄 فوق الناس ذشُجر البو!ادى . فوتع فى نفسى :أثها النخلة ، فأردت أن أقول : شى النخلة ؛



 (r) زبادة عن الزاد . (r) والزيادة . الـابة عن الا'يكام .






من من (r)

 والملـK الت والأوانى والمراوح، وغير ذلك . ومن ليغبا : الحبالُ والحثايا ، وغيرُها . ثم آخر ثـ،


 - ونغ ظاهر وباطن




(1) كذا بالزاد . وهر الظاهر . وبالأهل : بر : برن .

 - (rr. و A A ~ (t)















أن ا
 عدةُ أهاديثَ هذا المَيُكا
. $11 r / 4$ / 1 (

 . (r)
 (0) مو : ابن زهر - على ماف ألا'يكألم . وذ كا النص فيه بزيادة بفـدة .




( 2






 (r) ويابسه بارد يابس

حر نا الماء
(
: -



$$
\begin{aligned}
& \text { - با (r) }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { ( ) كذا بالأحكام }
\end{aligned}
$$









 وباردها ، وتنتّح سدد الطهال والمروق والأحشاء ، وتنقى بجارى الـَّلىّى .

 وبيلو ما فن الصدر ، و يطن+




 العقرب، ولسع الزُّنْوُر . ولبن أصلبا يجلو بياض المين. \#\# \#
(1) كذا بالنأمام . وصتخ ف الأمل والزاد بالثان .
 النطاء . كا فا المصباخ .
حرفالواو














حرن الياء
( 1

$$
\begin{aligned}
& \text {. } 7 \text { r_ro/r }
\end{aligned}
$$















 تَشُدُّ قلبَ الحزَنْ ه ه .
اليقطين بارد رطب ، يغذو غذاء إسيرا . وهو سريع الانخدار . و إن لم يفُسدقبل المضم:

 بالسفرجل : غذَا البدن غذاه جيداً .

$$
\begin{aligned}
& \text {. }
\end{aligned}
$$





منه نهع أ











4)





$$
\begin{aligned}
& \text { - }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text {. (r) }
\end{aligned}
$$












 الـهك الطرىًّ ، يولًد الفالج . وط+



 .




 - الati

- HIG -

 ولا يم (r)




 الامتلاء ، وا كل الديد ، وجماع المجا





 -انظر : المباح
(r)
(\%)

- (Y)











الأدورية إلى إخراجه ه .






 وجالسة العلماء ه) .


 (r)



-rri -



 وعليك بالقى ن الصين ه .









 اللستفر غات ، ويَستفُغ من جوهر الروح شينًا كثبرا .

 (1) بالزاد : ويخ . ولهله نصحبـ .
 ( الطب - البوى )


















 -
-rrr -
وأربةّ تُفرح : النظرُ إلى المضرة ، وإلى اللاء البارى ، والمبوب ، والمّار .








 والذ كْرُ أولَ الهار وآخرَهِ


والمُمُ ، والغمُ •






- (r)

-rre -
 أكرت من أ كل الباذنكان فى أحد تلك الأيام، ومن الزيتون فـ الآخر ، ومن الباقِلَّلِ

فـ الثارث ها





والأمرُ فوق ماذكرناه ، وأغظمُ ُما وصناه بكثير . ولـكنُ : فيا ذ كر اناهنبيهُ باليسير



ماعند غيرم
 وتوانين العلاج ، وتدبير أه الصحة ؟ !.






(1) بالزاد - والزيادة الآتئ عن ـ ـ : لهنا . ولهل تعهيْ .
 كّن إذا جل شيبّا عاداه .











 .

 علمآ وحلماً وعتولاً ، إلى مأأناض اله سبحانه [ وتهالى ]


ولذلك غَلب طلى النصارى : البالادةُ وقلةُ الeهم والِّطنةٍ ؛ وغلَب على اليمود :الحزنُ

والفرح [ والسرور ] .
 ورف ماعند الناس . وبالشا التوفيق .

Irw وبعد : فتد انتهى طبع هذا الـكتاب الجليل ، فی شهر ر بيع الثانى من سنة هجر ية ، بمطعة دار إمياء الـكتب العربية بالقاهرة . والمد شُ ؛ والملاة والسالم على رسول الهُ ، وعلى آله وصحبه ومن والاهـه فت ووم الثلالثاء
أبو الـسن
القاهرة - مبان الـبدة نيسة ( رضى اسن عنا ) عبر الغنى عـر الخالى

## تصوببات وا－سنراطن

$$
\text { . } 4 \text { : Or } \quad V \varepsilon
$$

人•

－ 1790





 الأهكام
．$(r)$ ：：
（》）：







$$
\begin{aligned}
& \text { ص v س الصواب }
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& \text { • V V }
\end{aligned}
$$

الصواب
 11.


استظرناه. .



 أضاض


YミQ Y الهأة ( وقد تكرر ) : بكـر أللام.


YOO



rot
r- r-
r7\%



$$
\begin{aligned}
& \text { : } 1 \text { r.. } \\
& \text {. إر : } 17 \text { r-! }
\end{aligned}
$$

## فهْرْسِّ الموْوْوْغاتِ


 .

 . يولد التمهل

 M\& - علاج ذات الجـب
 . أسباب الصداع
. $1 \wedge$
 الحناء

الموضوع
axid
. - التـا

1 ومرض الأبدان .
r شبهة ، وشهوة .
. ع
-
التداوى ، والأمر .4.
A والرد على من أــكر التداوى .


- الأ

أنواع عالاع النّي صلى اللّ عليه وسلم IV . اللر
. 1 .



- ra والاحتراز هـ



ها هدى النب
أصابه بيبر •

91
محرته اليِودية .

ا... الأدوية الإلمية
1.1 الاستفراغ بالقى .


1 •ا هدى النب صلى الثّ عليه وسلم فـ الإرشاد إلى معالجن أحند الطبيبين
l•V
الناس وهو جاهل بالطب ، ويان
أقسام الأطبا .

- الـكا الـلام عن الطبي الحاذ
 ، التحرز من الأدواء المعدية بطبعا
وإرشاد الأصعاء إلى بجانبة أهلما . والـك الام عن المذاد
 المنع من التداوى بالمرمات

 الروحانية الإلزية مفردة ومركية الانية


 ومايدنع إصابة المين

 ما يكرهونه .
- 



人 دق ضرز الاغغذية والفا كهة . Al يـ بان أن تناول العليل اليسير ما .
 .


 . مضرات السهوم بأضدادها . هو هدى النى فی عالج البثرة . ه• التى تبرأ بالبط والبرّل .


 اعتادته من الأدوية والأغذية، دون
مام تمتده .

ما اعتاده من الاغذية ، والــكام عن التالـين .

إالأمر بتغطة الإناء ، وإيكاء السقاء .
|A| النهى عن الشرب من فم السقاء .
 -وعن النفخ فى الثراب
شر شرب النى صلى الش عليه وسلم . اللبن خالصا ومشوبا
عای شرب النى ماكان ينتذ له

-
.
 وفوائده ومضار •
ا91 هدى الكبي صلى الله علب وسلم فى .
191 تدبير الحركم والسكون ( الرياضة
. وأواعها
19乏 الماع والباه ، وهدى النى صلى الثه
عليه وسلم فيه

. 191




- عاج العشق

شاس الك大لام عن هديث : الم من عشق -هن
 العلإ العأم لكىل شكوى ، بالرقية
الإلرية .

 با بالرقية



 IEV -و~نا
 والغ والحزن
100 أْواع الأدوية المفيدة فى ذلك . 10 .

 .

179 هدى النى فی المطهم والمشرب.
 وكيفـة أكله ، وماكان بأ كله .

IVA تأما .
تنفس النق صلى اله عليه وسلم iV9
. آفة الشرب نهلة ال

rva
- الضرس ، وللخراج
.
. ras
- resto
. كرr rav

YАQ
- ${ }^{-1}$ rАa
.
.
 والم
 . المrل
 وحمار الوحش .
.


والـط .
- ولح rav


. الجراد .، و râ
 - in raq .

المنا
: حرف العاد

 حرف الضاد

- roa r.
- 
- 

PMr

.

-     - 

.

- F77

حرف الغين
マทマ
.

فـ
.
حرف القاف
rYr
. نر

. تصب اللـكر
حرف $\quad$ YVף


SVA
المثلة ، ولعرق النسا .

الصنية
קا
-
فصل MV MV الـكـلـة النانهية.

- كام riv
.
 وی وصي وصتان للحارث بن كلدة . .
.
. .
- •غ
 الج
. . rrrr كrr Tr آخر للمؤلف تضمن فوائد جة جت
جrع rra هذا الـكناب قد اشتمل ملى جملة نانهة من أجزاء الطب العلى قـلـلـ أن يظفر عثلها ؛ وبيان نضل الطب

النبوى وما إلي ملى ما عداه . . تاريغ طبع الـكتاب Vr تr تصويبات واستدرانات .

-
-
حرف الميم
.sh rer
ع ع ع• . والـار
-
.


- r.q
- rev
- $\mathrm{r} \cdot \mathrm{\wedge}$
. • r.q
- clo r.a

حرف النون
.
mar mir
.
范
حرف الهاء

- اr mir

Mo
-

